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AN HISTORICAL PERSPECTIVE
TO STARS & STEEPLES
When the Acadian people were expelled from their lands by the
English in 1755, some of them settled in ‘Sainte-Anne-des-PaysBas’, today known as Fredericton. However, once the Americans
had issued their Declaration of Independence, British Loyalists fled
for their lives from the former Thirteen Colonies and settled in
New Brunswick, forcing once again the Acadians out of the area.
It is said that by June 1785, a number of these Acadian refugees
came up the St. John River with their canoes and settled in the
Madawaska territory (St. John Valley). In 1792, only seven years
after the arrival of the first settlers, the territory of Madawaska was
established as a parish by the bishop of Quebec. St. Basile of
Madawaska is one of the oldest parishes erected in the Maritimes
since the expulsion of the Acadians. By 1827, two mission chapels
were erected— one in present-day Frenchville, Maine, (St. Luce),
and the other (St. Bruno), in Van Buren, Maine. From then on,
several new parishes were formed as the population of the Valley
increased, and churches were built all along the Upper St. John
River. It was only after the American and Canadian Bishops met in
Rome in 1870 that this part of Maine became firmly established
under the authority of the Bishop of Portland.
The struggles and hardships that the Acadians endured in seeking
refuge made them resilient people, capable of surviving in
wilderness conditions. Their strong sense of community and
devoted attachment to the Roman Catholic Church helped sustain
them in their strife. The great majority of the people in the St.
John Valley are historically of Acadian and/or French Canadian
ancestry and it continues to be true today.

LE CONTEXTE HISTORIQUE
Après que le peuple acadien ait été expulsé de ses terres par
les Anglais en 1755, certains ont pu s’établir à Sainte-Anne,
aujourd’hui Fredericton. Cependant, une fois la Déclaration
d’indépendance américaine proclamée, des loyalistes
britanniques ont fui les Treize colonies et se sont établis au
Nouveau-Brunswick, forçant les Acadiens à s’exiler une fois de
plus.
On a dit qu’en juin 1785, un certain nombre de ces Acadiens
réfugiés ont remonté la rivière Saint-Jean et se sont établis
dans le territoire de Madawaska (la vallée de la Saint-Jean). En
1792, sept années à peine après leur arrivée, le territoire de
Madawaska a été constitué en paroisse par l’évêque de
Québec. Saint-Basile de Madawaska est ainsi devenue une des
premières paroisses des provinces maritimes depuis la
déportation des Acadiens. Dès 1827, deux chapelles de
mission ont été érigées —une sur le territoire actuel de
Frenchville (Sainte-Luce), une autre à Van Buren (SaintBruno). Depuis, on a créé plusieurs paroisses à mesure que la
population de la Vallée s’accroissait et plusieurs églises ont été
construites le long du Haut-Saint-Jean. Ce n ’est qu’après la
rencontre d’évêques canadiens et américains à Rome en 1870
que cette partie du Maine est définitivement passée sous
l’autorité de l’évêque de Portland.
Les luttes et les épreuves que les Acadiens ont endurées
pendant leur quête d ’un refuge sûr en ont fait un peuple
résilient, en mesure de survivre dans les conditions les plus
difficiles. Leur fort sentiment communautaire et leur
attachement indéfectible à l’Eglise catholique romaine leur ont
permis de se soutenir dans les épreuves. La grande majorité
des habitants de la Vallée de la Saint-Jean sont issues d ’ancêtres
acadiens ou canadiens français et c’est encore le cas
aujourd’hui.

CF STARS » STEEPLES: THE TOUR
A D ivine Acadian Tout- Experience o f churches, sp iritu a l h isto ric sites
and sacred places in the St. John Valley.

some of our most beautiful and treasured architectural gems, artistic achievements,
and sacred artifacts, by visiting our numerous church sites. We promise you that this
tour will allow you to explore, at a leisurely pace, not only our church buildings, but

Dear Acadian descendants and numerous friends,

our historical cemeteries, as well as several other sacred sites, situated on or near

Welcome to the World Acadian Congress 203-4, celebrated in this wonderful corner of

the picturesque shores of the St. John River, so named by its first European explorer,

the world, known as Acadia of the Lands and Forests!

Samuel de Champlain. He reached the mouth of the river on the feast day of St.

Three major components help define the true Acadian soul. They are “Faith, Culture &c

John the Baptist, June 2-dr, 3-6 0 4 .

Language". You will find these three important traits woven throughout this historical

A s many other important events in our Acadian national story, spirituality and

guide. The guide's proposed spiritual route of discovery is situated on the American

history are tightly knitted into one another. Together they are indeed cherished in

side of the beautiful and pastoral St. John River Valley. It is appropriately named “Of

our collective Acadian psyche...so ever ancient, so ever new.

Stars and Steeples..."

So without any further delay, welcome to the Stars and Steeples Spiritual Tour!

Along your route you will see many yellow stars on numerous homes, businesses and

Fasten your seat belts and follow the speed limits. Driving through our picturesque

churches. Indeed, the Acadian star is one of our most cherished symbols of heritage in

towns, villages and plantations often means driving at speeds between Z 5 and 3 0

the St. John River Valley. It is well represented as the main focal point on our national

miles. Our cops' motto on the American side of the St. John River is: “Never drive

Acadian flag. The star, known as “the Face of Mary" or the “Stella Maris'', symbolizes

any faster than your guardian angel!" The advantages though- are you get to see so

the unwavering faith which guided our Acadian ancestors through their many

much more of Cod's country, also known as the scenic St. John Valley cultural by

hardships, while carving out a life in the New World. This devotion to our Mother

way. Indeed on your way to church, keep an eye out and gently stop to read our

Mary came along with our forebears from France, where the great King Louis XIII had

new roadside historical sign layouts. And last but not least, beware and watch out

dedicated Mary as the Mother of his kingdom and of his people. The Acadian star also

for the moose! They are big and can do lots of damage to a vehicle on the move.

came to stand as a great sign of hospitality and hope. After the 1-755 deportation of

Together, let us start our journey to discover our roots and trace our rich Acadian

our descendants, some Acadians, placed the star of Mary on their homes, to let other

and Franco -American spiritual heritage.

Acadian deportees know that food, lodging and rest were available here.
As for our steeples, they also represented hope, courage, and resurrection for our
Acadian people. After the deportation, the British would not allow our forebears any

Bon voyage!

possibility of regrouping themselves in villages and towns. However, in time, through
Acadian ingenuity and courage, our ancestors repopulated their little piece of Acadia,
by choosing to have large families. This phenomenon later came to be known as the
“revenge of the cradles." From this reality developed another not so small “miracle" -

Union in faith, prayers and friendship.
Free Franciscan Acadian bear hugs to
everyone!

the resurgence of Catholic mission chapels, and their growth to eventual full-fledged

Father Jacques F. LaPointe, o.f.m.

parishes. The steeple and the belfry became much more than a ringing of the bells, but

Past-Administrator of Notre-D am e-d u -

for our descendants, they became the sweet music of Qod's salvation and eternal
mercy! That is why in our original Acadian “tintamarres," the church bells were
among the first to be heard throughout the land. Today, the steeples represent the
historical markers of our modern day local communities and of our commitment to
faith in Qod, in family life and in Christian values.
In closing, let me say that the main goal of this proposed stars and steeples tour is to
familiarize you with the rich spiritual history of our valley, as well as help you discover

Mont-Carmel cluster
Present-Pastor of St. Peter-Chanel parish
Coordinator of the Spiritual Activities of
the 203-4 WAC

des

E t o il e s

et d e s clo ch ers

Cette tournée des églises, des sites historiques e t sacrés à saveur sp iritu e lle

Encore aujourd'hui, les clochers représentent un repère quotidien pour nos

de la Vallée Saint-Jean vous fera vivre une expérience acadienne céleste.

communautés et un engagement envers leur foi en Dieu, leur vie familiale et leurs
valeurs chrétiennes.

Chers descendants d'acadiens et chers amis,
Bienvenue au Congrès mondial acadien ZOT4-, qu'on célèbre dans ce merveilleux coin
du monde appelé aussi l'Acadie des terres et forêts.
L'âme acadienne peut se définir à partir de trois ingrédients, soit « la foi, la culture
et la langue ». Vous retrouverez ces traits distinctifs bien entrelacés dans ce guide
historique. Le parcours spirituel que ce guide propose se situe entièrement du côté
américain de cette vallée à la fois belle et bucolique de la rivière Saint-Jean. Comme
son titre l'affirme, il g sera donc question d'étoiles et de clochers...
Portez attention dans votre itinéraire à la présence d'étoiles jaunes sur de nombreuses
maisons et sur de nombreux commerces ou églises. Cette étoile est en effet un des
symboles les plus appréciés de l'héritage acadien dans la Vallée Saint-Jean. On la
retrouve déjà comme point focal du drapeau national acadien. Cette étoile aussi
nommée « le visage de Marie » ou la « Stella Maris » symbolise la foi indéfectible qui
a guidé les ancêtres acadiens à travers leurs nombreuses épreuves alors qu'ils
cherchaient à se tailler une place dans le Nouveau Monde. La dévotion à la Vierge
Marie a accompagné leurs ancêtres depuis la France, ou le roi Louis XIII avait déjà
consacré Marie comme (a mère de son royaume et de son peuple. L'étoile acadienne
est aussi devenue un signe d'hospitalité et d'espoir. Après la déportation de 3-755, de
nombreux Acadiens affichaient cette étoile sur leur résidence pour faire connaître à
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Comme nos clochers, ces étoiles représentaient l'espoir, le courage et la renaissance
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it

ancêtres toute possibilité de se regrouper en villes ou en villages. Cependant avec le
temps, forts de leur ingéniosité et de leur courage typiquement acadiens, nos ancêtres
ont repeuplé ce petit morceau d'Acadie en choisissant de faire de nombreux enfants.
On a baptisé plus tard ce phénomène « la revanche des berceaux ». A partir de cela,
un autre « petit miracle » est advenu, soit la transformation des chapelles de mission
devenues des paroisses en bonne et due forme. Eglises et clochers représentaient pour
eux beaucoup plus que la seule sonnerie des cloches, ils devenaient la douce musique du
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salut par Dieu et par sa miséricorde éternelle! Voilà pourquoi, dans les premiers

it

« tintamarres » acadiens, les cloches se faisaient entendre en premier à travers la

it
it

contrée.

et clochers » proposé est de vous familiariser avec la riche histoire spirituelle de la
Vallée tout autant que vous faire découvrir, par la visite de nos églises, quelques uns de
nos plus beaux joyaux architecturaux, de nos réussites artistiques et de nos objets
sacrés les plus remarquables. Nous vous promettons que cette tournée vous permettra
d'explorer, à votre propre rythme, non seulement nos églises, mais aussi nos cimetières
historiques et d'autres sites qui nous sont sacrés, situés sur ou près des berges de la
rivière Saint-Jean. Cette rivière a été baptisée ainsi par son premier explorateur
européen, Samuel de Champlain, arrivé à son embouchure le jour de la fête de la Saint
Jean Baptiste, le 2 4 juin 3-604.
Comme dans beaucoup d'autres évènements importants de l'histoire nationale
acadienne, la spiritualité et l'histoire sont étroitement liées. Toutes les deux sont en
effet très précieuses dans la psyché collective acadienne...si ancienne et si nouvelle.
Sans plus attendre, bienvenue donc dans notre tournée spirituelle « Étoiles et
clochers ». Attachez vos ceintures et suivez les limites de vitesse. Rouler à travers nos

d'autres déportés qu'ils pourraient trouver gîte, couvert et répit en ce lieu.

pour notre peuple acadien. Après la déportation, les Britanniques refusaient à nos

Pour terminer, permettez-moi de dire que l'objectif principal de ce parcours « Étoiles

villes et villages pittoresques veut dire ne pas dépasser 5 0 km/h. La devise des
policiers du côté américain de la rivière ressemble à : « Ne conduisez pas plus
rapidement que votre ange gardien ! ». Par contre il y a un avantage à cela car en
plus de visiter (a « contrée de Dieu », vous pourrez également découvrir le « Parcours
culturel de la Vallée Saint-Jean ». Portez attention aux panneaux tout nouveaux
placés le long de votre trajet et arrêtez-vous pour en prendre connaissance. Enfin et
surtout méfiez-vous des orignaux qui peuvent se retrouver sur la route ! Ils sont gros
et peuvent abîmer plus que votre véhiculz si vous les frapper.
Ensemble, commençons notre voyage à la découverte de nos racines et retrouvons la
trace de notre riche héritage spirituel acadien et franco -américain.
Bon voyage!
Uni dans (a foi, la prière et l'amitié
Un franciscain acadien qui vous souhaite tous une chaleureuse
bienvenue en Acadie!
Père Jacques LaPointe, o.f.m.
Ex administrateur de la paroisse Notre-Dam e-du-M ont-Carm el
Actuel pasteur de la paroisse Saint-Pierre-Chanel
Coordinateur des activités spirituelles du CM A ZOÏ4-

This location commemorates the first actual parish church site in the
valley, after the mother church of St-Basile-le-Grand, in N.B. (Please note,
(in case you should ever be a contestant on Jeopardy)
that it is believed that though St. Luce was the first official parish after St.
Basile, St-Bruno had permission to build the first church site in GrandeHere are a few more examples of how our faith and our history have been
Rivière.)
bonded in solidarity, truth and compassion for over 200 centuries:
In 1884, Fr. Étienne Artaud was the first Marist pastor of St. Bruno to
re-introduce the European practice of planting crosses throughout the
1. First Masses:
parish. Very often, the crosses in the back road settlements were raised to
If we are to recall the first mass in the present day borders of the Portland
remind new settlers to go to church on Sunday. Other crosses were placed
at various intersections in the colony, to avoid accidents of the road. Some
diocese, we must go back to the Maine island of Sainte-Croix (also known as
were most likely erected in memory of a beloved spouse or child; others for
Holy Cross Island), early in the summer of 1604. This historic celebration of the
a favor obtained through the intercession of The Virgin Mary. A few were
Eucharist, therefore took place before the settlement of Jamestown, Virginia, in
placed to commemorate the site of a former cemetery or church (Grand
1607, and before the landing of the Pilgrims at Plymouth, Massachusetts, in
Isle, next to Mont Carmel picnic site); another cross on route 1 in Grand
1620. Indeed Maine is the only New England state with a Catholic history
Isle commemorates the year of a very bad storm and loss of crops. There
rooted deep in the colonial period.
is also a beautiful Marian road side cross on the other side of Route 1, just
across from the Acadian Village in Van Buren. One can also see a large
2. First Crosses & Road Side Shrines:
road side cross with shrines to Mary and Padre Pio, not too far from the
Our first Acadian pioneers in the Madawaska Territory,
Upper Frenchville post office. Many of these
Site Historique de la Croix Acadienne
arrived here by canoe, on the St. John River, in the summers
roadside shrines and crosses have disappeared in
Historic Acadian Cross, St. David, ME
of 1785 and 1789. In 1785, like their 1604 ancestors, they
time, due to deterioration or are no longer easy to find
too glorified the cross of Christ, by planting, behind the
due to modern day road changes.
present day St. David’s Church, in Madawaska, a very
The planted spiritual seeds were small but the fruits
simple cross of rough boughs.
grew and the harvest was very bountiful. Enjoy your
A commemorative white marble cross can be seen on the
visit in our blessed pastoral valley, where our first
shores of the St. John River, just in back from the Tante
Acadian ancestors planted both the Faith of Christ’s
Blanche’s museum in St. David. Genealogical family
Church and a heartfelt devotion to our Holy Mother
markers mark the way to the foot of the cross. The site is
Mary, in the soil of our new homeland of Acadia of the
considered one of the holiest in our consecrated valley.
Lands & Forests.
As for the 1789 pioneers, you can see an old iron
To point you in the right direction, please note that in
commemorative cross, on route 1, in Keegan, ME. This is
2014, on the American side of the St. John Valley,
the original site of the log mission church of St- Bruno-de-lathere are now four parishes: St. Peter Chanel based
Grande-Rivière, built in 1826. St. Bruno was the first mission church to be built
in Van Buren; Notre-Dame-du-Mont-Carmel based in Madawaska; Our
on what was to become the future American side of the St. John River Valley,
Lady of the Valley based in St. Agatha and St. John Vianney based in Fort
and thus it has the honor of having had the first official church cross and belfry
Kent. Each parish contains numerous church sites, which are listed under
in the valley. The mouth of the Grande-Rivière (officially in Canada since the
each Parish.
1842 border treaty) is in close proximity to the site of the cross. Settlers and
parishioners traveled to St. Bruno’s church for mass, on birch bark canoes.
MISCELLANEOUS IMPORTANT HISTORICAL FACTS:

QUELQUES FAITS HISTORIQUES IMPORTANTS

(Au cas où vous participiez à l’émission Jeopardy)
Voici quelques exemples de la façon dont notre foi et notre histoire ont été
soudées par la solidarité, la sincérité et la compassion au cours de ces deux
cents ans d’histoire.
1. La première messe

Pour évoquer la première messe célébrée dans les limite actuelles du diocèse
de Portland, peut-être faudrait-il remonter le temps jusqu’au début de l’été 1604
à l’île Sainte-Croix. Cette célébration historique de l’Eucharistie devance même
l’établissement de Jamestown en Virginie datant de 1607 ou le débarquement
des Pèlerins (du Mayflower) à Plymouth, Massachusetts, en 1620. On peut
même dire que le Maine est le seul état de la Nouvelle-Angleterre dont la tradi
tion catholique plonge ses racines aussi loin dans la période coloniale.
2. Les premières croix
et les premiers
sanctuaires
Nos premiers pionniers
acadiens sur le territoire de
Madawaska sont arrivés en
canots sur la rivière SaintJean à l’été 1785 ainsi qu’à
l’été 1789. En 1785, tout
comme en 1604, ils ont
voulu glorifier la croix du
Christ en plantant une
simple croix fait de rondin à
l’endroit de leur
débarquement derrière
l’église Saint-David à
Madawaska.

Original site of St-Bruno-de-la-Grande -Rivière log chapel/

Site d'origine de la chapelle de bois rond de Saint-Brunode-la-Grande-Rivière, Van Buren, ME. (1826)

On peut apercevoir derrière le musée de Tante Blanche à Saint-David, sur les
rives même de la rivière, une croix commémorative faite de marbre blanc. Les
monuments généalogiques des familles vous conduiront au pied de cette
croix. Nous considérons cet endroit comme un des plus sacré de notre
Vallée bénie.
Une autre croix commémorative en fer forgé, celle-là à la mémoire des
pionniers de 1789, peut être vue sur la Route 1 à Keegan, ME. Ce lieu est le
site original de la première chapelle de mission de Saint-Bruno-de-la-GrandeRivière, érigée en bois rond en 1826. Saint-Bruno fut la première chapelle à
être construite sur ce qui allait devenir le côté américain de la rivière SaintJean, et a donc l’honneur d’abriter la première croix officielle ainsi que le
premier clocher d’église de la Vallée.
L’embouchure de la Grande-Rivière (officiellement canadienne depuis le
traité frontalier de 1842) peut être aperçu depuis le site de la croix. Les
colons et les paroissiens se déplaçaient alors en canots d’écorce de bouleau
pour assister à la messe. Ce site commémore la première église d’une
paroisse de la Vallée à part Saint-Basile au Nouveau-Brunswick.
En 1884, le Père Étienne Artaud fut le premier pasteur Mariste de SaintBruno et le premier à reprendre la pratque d’origine européenne de planter
des croix un peu partout dans la paroisse. Assez souvent, les croix érigées
près des chemins de concessions l’étaient pour rappeler aux colons d’aller à
la messe du dimanche (Saint-Boniface, à Hamlin). D’autres croix étaient
placées à des intersections comme prévention contre les accidents.
Certaines semblent avoir été construites pour rappeler la mémoire d’une
épouse bien-aimée ou d’un enfant. Quelques unes pour faveur obtenue par
l’intercession de la Vierge Marie. On en voit encore qui servent à
commémorer le site d’un ancien cimetière ou d’une église (c’est le cas de
celle située près de la halte routière de Mont-Carmel à Grand Isle), ou encore
un évènement important comme celle crès de la Route 1 toujours à Grand
Isle qui rappelle une année de très mauvais temps et de perte de récoltes.
On retrouve également une très jolie c'oix dédiée à Marie sur l’autre côté de
la Route 1, tout juste après le village acadien de Van Buren. Il y a aussi cette
grande croix de chemin avec un sanctuaire dédié à Marie et au Padre Pio
pas très loin du bureau de poste de Frenchville. La plupart de ces croix de
chemin ont disparu avec le temps, se sont détériorées ou ont complètement
été détruites lors de reconstruction de chaussée.

Les semences spirituelles étaient certes petites, mais la récolte et les fruits ont été très abondants. Profitez
bien de votre visite dans notre Vallée bénie, là où nos ancêtres Acadiens ont semé autant la Foi en l’Église
du Christ que la dévotion à notre Sainte Mère Marie, dans ce sol de leur nouvelle patrie soit l’Acadie des
terres et forêts.
Pour vous permettre de suivre mon classement, veuillez noter d’abord qu’en 2014 il ne reste que quatre
paroisses : Saint-Pierre-Chanel autour de Van Buren; Notre-Dame-du-Mont-Carmel, centrée sur
Madawaska; Notre-Dame-de-la-Vallée dont le pivot est Saint-Agathe; et Saint-Jean-Vianney
qui a pour base Fort Kent. Chacune abrite plusieurs sites d’église énumérés ici par paroisses.

Road side Cross, Acadian Village/
Croix sur le bord de la route, Village Acadien
Van Buren, M E

Saint Peter Chanel Parish
La paroisse Saint-Pierre-Chanel
St. Joseph Church / L’église Saint-Joseph (Hamlin)
St. Joseph began as a mission chapel completed by Fr. Étienne Artaud in 1887. The name was chosen to honor Joseph Dubé, who
generously donated the 2 acre site. The first mass was performed on August 14, 1887 and the first church building was destroyed
by fire in 1950 but rebuilt the same year. This rural structure is still an active church site and though small and humble in stature,
it is filled with the Holy Spirit, especially at Sunday morning mass, and at masses during the planting and harvesting of the potato
crops. To this day, St. Joseph’s remains a place of perfect peace in the midst of the beautiful pastoral setting of the proud
agricultural communities of Hamlin and Caswell. The cemetery in the back of the church property will interest many generations of
Parent, Ayotte, Cyr, and many other valley ancestors.
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Saint-Joseph a d’abord été inaugurée comme chapelle de
mission, elle a été complétée en 1887 sous la direction du
Père Étienne Artaud. Le nom avait été choisi pour honorer
Joseph Dubé qui avait généreusement donné deux acres de
terrain pour sa construction. La première messe a été célébrée
le 14 août 1887 et l’édifice a été rasé par le feu en 1950 et
reconstruit la même année. Cette structure en milieu rural sert
toujours d’église et malgré sa stature d’apparence bien humble,
l’Esprit Saint y est très présent, particulièrement pendant la
messe du dimanche matin, ou pendant les messes célébrées
pendant la saison de plantation ou de récoltes des patates.
Jusqu’aujourd’hui, Saint-Joseph demeure toujours un endroit
respirant la paix au milieu du paysage bucolique des fières
communautés agricoles de Hamlin et Caswell. Le cimetière à
l’arrière de l’église peut intéresser les amateurs de généalogie
vu qu’il abrite plusieurs générations de Parent, Ayotte, Cyr et
plusieurs autres ancêtres de la Vallée.

St. Brim o/St. Rémi Church
L’église St-Bruno/St-Rémi
(Van Buren)

St. Bruno was one of the first chapels in the St. John Valley.
Built in 1826, it was called St-Bruno-de-la-Grande-Rivière and
Fr. Antoine Gosselin was its first residential priest. In 1884, the
community of Van Buren welcomed the Marist Fathers. They
took over the task of servicing the parish until 1981. In 1991,
the St. Rémi church, in Keegan, merged with St. Bruno.
Eventually, St. Rose chapel in Van Buren Cove, on Long Lake,
serving a summer community, was also closed.
The stain glass windows in St. Bruno/St. Rémi Church are
splendid works of art. Their multicolored panels depict the life
of the Blessed Virgin Mary, as well as primary parish saints
such as St. Bruno, St. Peter Chanel, St. John Vianney and St.
Pius X. This collection is a true spiritual gem that enriches
and inspires the worship life of this valley community. The St.
Bruno cemetery, is one of the valley’s oldest and it is a
treasure throve for genealogists. The Van Buren library
archives can assist you in your search for ancestors, buried at
the old cemetery site. The new public cemetery opened in Van
Buren is situated on Route 1, closer to Borderview Manor,
going towards Caribou. Its name is Grande-Rivière Cemetery, in
commemoration of the 1789 Acadian settlement shared by
both communities of Saint-Léonard, NB and Van Buren, ME.

Markers in St. Bruno Cemetery/Des marqueurs au cimetière de
Saint-Bruno, Van Buren, M E

Saint-Bruno est aussi une des premières chapelles de la
Vallée de la Saint-Jean. Érigée en 1826, on l’a nommée
Saint-Bruno-de-la-Grande-Rivière, son premier prêtre résident
fut le Père Antoine Gosselin. En 1884, Van Buren accueille la
venue de Pères Maristes. Ils prennent alors à leur charge le
service de la paroisse jusqu’en 1981. Cette année 1981 voit
aussi la réunification de la paroisse de Saint-Rémi avec celle
de Saint-Bruno. Un peu plus tard, on femne la chapelle Sainte
-Rose de Van Buren Cove au lac Long qui dessert une
communauté d’estivants.
Les vitraux qui décorent l’église de Saint-Bruno - Saint-Rémi
sont de splendides oeuvres d’art. Les panneaux aux coloris
éclatants racontent la vie de la Sainte Vierge Marie ainsi que
des saints patrons et des saints favoris de la paroisse dont
Saint-Bruno, Saint-Pierre-Chanel, Saint-Jean-Vianney et SaintPie X. Cette collection est un véritable joyau spirituel qui
enrichit et inspire la dévotion de cette communauté de la
Vallée. Le cimetière de Saint-Bruno est un des plus vieux de
la Vallée et un véritable trésor pour les généalogistes. Les
archives de la bibliothèque de Van Buren peuvent également
vous aider à retrouver vos ancêtres enterrés dans le vieux
cimetière. Le nouveau cimetière public de Van Buren est situé
sur la Route 1, près du Borderwiew Manor en direction de
Caribou. Il porte le nom de cimetière de Grande-Rivière pour
commémorer l’établissement acadien de 1789 que
partageaient les communautés de Saint-Léonard et de Van
Buren.

Notre-Dame-de-l’Assomption Chapel, Acadian Village
Notre-Dame-de-l’Assomption du Village acadien
(Van Buren)
The Notre Dame de l’Assomption Chapel built by the Van Buren
Knights of Columbus, is a replica of what our earliest Acadian chapels
would have looked like. Made of hand-hewn square logs, this excellent
re-creation houses authentic artifacts collected by John Lajoie of Van
Buren. The whole of the Acadian Village is a must stop on your tour
of the American side of the St. John Valley. Besides being one of the
largest historical sites in the state of Maine, the Acadian village is
devoted to preserving, teaching and sharing the rich cultural, social,
spiritual and economic heritage of the St. John Valley.
Across the road (route 1), from the Acadian Village, you will have the
opportunity to see a typical Acadian road side cross.
During various Acadian religious feasts and community events in the
summer, masses are sometimes celebrated at Notre-Dame-deI’Assomption commemorative chapel.
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La chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption, construite par les Chevaliers de Colomb de Van Buren, est une réplique de ce qu’avaient
l’air les premières chapelles acadiennes. Faite de bois équarri à la hache, cette reconstitution abrite une collection d’authentiques
artéfacts religieux rassemblés par John Lajoie de Van Buren. D’ailleurs, tout le Village acadien est un arrêt obligé dans votre tournée
de la Vallée Saint-Jean. En plus d’être un des plus grands sites historiques de l’état du Maine, le Village acadien a pour
mission
de préserver, exposer et partager le riche héritage culturel, social, spirituel et économique de la Vallée.
En face du Village acadien sur la Route 1, ne manquez pas l’occasion de voir une croix de chemin typique d’Acadie.
Pendant des fêtes religieuses ou des activités communautaires de l’été, on célèbre des messes dans cette chapelle commémorative
Notre-Dame-de-f Assomption.

Notre Dame du Mont Carmel Parish
La Paroisse Notre-Dame-Du-Mont-Carmel
Le Musée Culturel du Mont-Carmel (Lille)
The ever impressing French classic church building was built in 1910 by Léonide Gagné and designed by Théophile Daoust. It was
built with an ancient roman interior and a baroque exterior, with twin-domed belfries and seven-foot trumpeting angels carved by Louis
Jobin of Ste-Anne-de-Beaupré, Québec. These angels are carved in pine and covered in hammered zinc. Though the church was closed
in 1977, it is now a museum which offers a unique opportunity to enjoy one of the most diverse and extensive collections of Acadian
and Québécois artifacts and furniture in the United States. The Musée Culturel du Mont-Carmel is certainly one of the most unique and
eye-catching historical treasures located in the St. John Valley. The old cemetery in back of the church/museum is still an active
cemetery, and the older stones date from as far back as the 1870s’. Records of the Lille cemetery are kept at the administrative
offices of Notre-Dame-du-Mont-Carmel Parish, situated at 337 St. Thomas Street, in Madawaska.
Cet édifice religieux toujours aussi impressionnant a été construit en
1910 par Léonide Gagné sur des plans de Théophile Daoust. Il arbore
un intérieur d’inspiration romane et un extérieur de style baroque, avec
deux clochers en dôme qui mettent en valeur des statues d’ange à la
trompette de sept pieds de hauteur, sculptees par Louis Jobin de
Sainte-Anne-de-Beaupré au Québec.
Ces anges ont été sculptés en pin et recouverts de zinc martelé. Même
si l’église a été fermée au culte en 1977, elle abrite maintenant un
musée qui offre une opportunité unique d’apprécier une collection, parmi
les plus grande et les plus diversifiées des États-Unis, rassemblant des
artéfacts et des meubles religieux en provenance d’Acadie ou du
Québec. Ce Musée culturel du Mont-Carmel est certainement un des
plus attirants et des plus exceptionnels parmi les trésors historiques de
la Vallée. Le vieux cimetière à l’arrière de l’église-musée est toujours en
opération, ses plus vieilles pierres tombales datent d’aussi loin que les
années 1870. Les registres du cimetière de Lille sont conservés dans
les bureaux administratifs de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel
au 337, rue St. Thomas à Madawaska.
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Mizpah est un mot hébreu qui signifie
« s’aider mutuellement ». Ce lieu unique
de retraite, de prière et de méditation est
situé dans les concessions rurales
derrière Grand Isle, Maine, sur un sommet
de colline qui offre une vue grandiose
vers le côté canadien de la Vallée. C’est
un endroit où il nous semble que le
temps s’est arrêté et que la beauté et la
tranquillité de la nature se sont appro
priées le lieu.

Mizpah is a Hebrew word which means: “To help another”. This
special place of retreat, prayer and reflection is situated in the
pastoral back settlements of Grand Isle, Maine, on top of a
mountain with fabulous vistas towards Canada. It is a space where
time seems to stop and nature’s beauty and tranquility takes
over. Mass can be celebrated outside at the Rock-Cross location
or in the newly expanded chapel, especially during inclement
weather.
Mizpah consists of a large parcel of land where many and varied
natural and spiritual spaces can be discovered. We mention but a
few: the St. Dominique rosary made of cedar wood and weighing five
hundred pounds floats in a reflecting pond; a way of the cross on a
pathway through a wooded area; the cancer survivor wall stretches
36 feet long and commemorates past and present cancer survivors,
and so many other devotional and prayer filled sites. Directions to
Mizpah once in Grand Isle are the following: turn on to Morneault
Rd. and continue about 3 miles until you reach Doucette Rd..
Continue about a mile to the Mizpah entrance. All turns are clearly
marked with Mizpah signs. Come enjoy a truly wonderful spiritual
experience, in a magnificent nature made background!

La messe peut être célébrée à l’extérieur sur le lieu de la
Croix de pierre ou parfois dans la nouvelle chapelle
récemment agrandie surtout en cas de mauvais temps.
Mizpah occupe un grand terrain où on peut découvrir une
grande diversité d’espaces naturels ou spirituels. Pour en
mentionner quelques uns : le Rosaire de Saint-Dominique
posé à la surface d’un étang sur lequel il se réfléchit, il est
fait de bois de cèdre et pèse quelque 500 livres; ou ce
Chemin de croix qui suit un sentier au milieu d’un boisé; ou
encore ce Mur des Survivants long de 36 pieds qui
commémore d’anciens ou actuels survivants d’un cancer; il y
a beaucoup d’autres recoins dédiés à la prière. Pour s’y
rendre à partir de Grand Isle, tournez sur le chemin
Morneault Rd. et roulez 5 km jusqu’au chemin Doucette Rd.
Continuez sur ce chemin pendant 1,6 km approximativement
jusqu’à l’entrée de Mizpah. La signalisation est faite à chacun
des embranchements. Venez profiter d’une merveilleuse et au
thentique expérience spirituelle dans un magnifique décor
naturel.

St. Gerard Church / L’église Saint-Gérard
(Grand Isle)
In 1930, during the lean years of the Depression, Rev. Albert
Charrette, established the newly founded parish of St. Gerard,
and became its first pastor (1930-1943).
With the assistance of the local population (150 families),
Fr. Charrette built the St. Gerard Church. The pews were
constructed of full pieces of wood without joints and still
remains in the same condition as when they were erected.
Fr. Charrette also supervised the construction of the school,
rectory and convent for the parish. The old rectory has been
restored and is now the home of the Greater Grand Isle
Historical Society. It houses a genealogy center, an archives
and a museum. A must see stop on the spiritual tour of the
valley.
The old convent across the street from the church is presently
a private residence. It is also important to note the beautiful
commissioned paintings of the life of St. Gerard in the church
that bears his name. To say the least, works of art were
painted in the 1940’s by Giovanni Prampollini, renowned
liturgical artist, of Rhode Island. This collection, inspired by the
life of St. Gerard, is a true spiritual backdrop that continues to
enrich the worship life of the community it so gracefully
touches.
The people of Grand Isle and Lille proudly boasts that they have
produced more priests and nuns per capita than any other
parish in Maine and possibly of all New England.
St. Gerard church site is now merged within Notre-Dame-du-Mont
-Carmel parish. It is still an active and Spirit filled worship site,
with dynamic parishioners ministering with the Knights of
Columbus and the Ladies of Ste. Anne.

En 1930, pendant les années de vache maigre de la Grande dépression, le Rév. Albert Charrette a établi la
toute nouvelle paroisse de Saint-Gérard et en est devenu son pasteur (1930-1943). Avec l’aide de la
population locale (150 familles), le Père Charrette a construit l’église de Saint-Gérard. Les bancs d’église
ont été faits d’une seule pièce de bois, sans joints, et sont restés dans le même état qu’à l’origine. Le
Père Charrette a aussi supervisé la construction de l’école, du presbytère et du couvent de la paroisse. Le
vieux presbytère a été restauré et sert maintenant de local à la Société historique de Grand Isle. On y
retrouve un centre de généalogie, des archives et un musée.
C’est un autre arrêt incontournable dans votre tournée spirituelle de la Vallée. Le vieux couvent, de l’autre
côté de la rue, est maintenant une résidence privée. Il est important de remarquer les belles peintures
commandées à un artiste pour représenter la vie de Saint-Gérard dans l’église qui porte son nom. Le
moins qu’on puisse dire, c’est que ce sont de véritables œuvres d’art produites dans les années 1940 par
Giovanni Prampollini, un peintre liturgique de renom. Cette collection inspirée par la vie de Saint Gérard,
est une véritable toile de fond spirituelle qui contribue à enrichir la dévotion de cette communauté quelle
touche si gracieusement.

Memorial to the first Mont Carmel chapel
Le mémorial de la première chapelle
de Mont-Carmel
(Grand Isle)
In recognition of the
Congrès mondial acadien,
the Greater Grand Isle Historical Society
recreated a log structure in memorial of
the first Mont-Carmel chapel on the U.S.
side of the St. John River Valley.
The original log chapel was in use as
early as 1847. Its replica is situated in
the vicinity of its first emplacement at
the base of Mont Carmel, on the former
Maine Department of Transportation rest
area, on US Route 1, in Grand Isle.

Cemetery site of the first Notre Dame du Mont Carmel Chapel
Site Cimetière de la première chapelle de Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Grand Isle, M E

Local oral tradition tells us that in
the woods in back of the small chapel,
one could find a spring of healing water.
Across the road is also a small
cemetery, once associated
with the chapel.

Comme marque de reconnaissance de la tenue du Congrès mondial acadien, la Société historique de Grand Isle
a reconstitué une structure en bois rond comme mémorial de la première chapelle
à avoir été construite du côté américain de la Vallée de la rivière Saint-Jean.
La chapelle originale en bois rond a été utilisée dès 1847.
Cette réplique est située dans le voisinage même de son emplacement original au pied du mont Carmel,
à l’ancienne halte routière du ministère des Transports du Maine sur la Route 1 à Grand Isle.
La tradition orale locale raconte que dans les bois derrière la petite chapelle se trouvait une source d’eau miraculeuse.
De l’autre côté du chemin se trouvait également un petit cimetière autrefois associé à la chapelle.

St. David Church / L’église Saint-David
(Madawaska)
St. David Church was established in 1871. That same year,
it was canonically approved by David Bacon, first bishop of
the Diocese of Portland. This church was named in his
honor and Saint David, Bishop of Wales, became its patron
saint.
The present St. David Church was built in 1911, from
designs by Chickering & O ’Connell, a Boston architectural
firm. The overall plan of the structure incorporates a large
sanctuary and a two-story façade with a central tower. Its
form and details are derived from Renaissance and
Baroque Italian architecture. The neo-baroque structure has
an elaborate interior and stunningly beautiful stained glass
windows made in Montréal. Some locals like to refer to
St. David as the angelic church, due to its’ depiction of
60 or so angels throughout the church! Can you find
them all?
But one cannot move on from St. David without
mentioning one of most beautiful and imposing statue of
Mary, in our valley, situated on the left side altar of the
church!
In 1973, the church was placed on the National Register of
Historic Places, as was the Acadia Landing Site, situated in
back of the church, right on the shores of the St. John.
Many activities at St. David Catholic Church are important
to the identity of Maine Acadians. For example, St. David is
among the Catholic churches on the Maine side of the
river that regularly hold services in French.

St. David Catholic Church steeple/ Clocher de L'Église Catholique Saint-David
Madawaska, M E

During the Madawaska Acadian Festival, St. David is
usually the chosen sight for a blend of religious and
civic activities. A traditional Acadian meal is usually
held in the basement of the church and all of it, is
crowned by an “Acadian Mass” held in this gem of a
church.
The cemetery across the street has a grotto dedicated
to our Mother Mary, the patron saint of all Acadians.
Within the cemetery itself we find old wood plank, cast
-iron and cement markers inscribed with French
customary inscription, “ci-git” or “içi repose” that date
back to old Acadia. Some of the iron crosses contain
ornamental scrollwork made by a local blacksmith.

The white marble cross, on the shores of the St. John River,
behind the St. David Church and the Tante Blanche Museum,
serve as highly recognized and respected memorials to all
Acadians whose ancestors passed through the St. John
Valley. The cross and its’ site is to this day the point of
reference, from which all Acadian history in the St. John
Valley starts. The present white marble cross stands in the
midst of memorial stones honoring numerous Acadian

Certaines personnes aiment parler de Saint-David comme
l’église des anges vu qu’on y retrouve la représentation
de quelque 60 anges un peu partout dans l’église.
Amusez-vous à les retrouver !

families of the valley.

En 1973, on a inscrit l’église au Registre national des
lieux historiques, tout comme le site du débarquement
des Acadiens situé derrière .’église sur les berges même
de la Saint-Jean.

The St. David church and its’ adjacent sites truly form one
the most important Acadian experience in the whole of the
St. John Valley. Some modern day valley people would
indeed like to see one day, the St. David church declared a
national memorial shrine for Acadians, across America!
Alleluia!

L’église de Saint-David a été érigée en 1871. La même
année, elle a reçu son approbation canonique de
Mgr David Bacon, premier évêque du diocèse de Portland.
L’église a été nommée en son honneur et Saint David,
évêque de Wales, est devenu son saint patron.
L’église actuelle a été construite en 1911 suivant les plans
de la firme d’architecte Chickering & O ’Connell de Boston.
Le plan d’ensemble de la structure comprend un grand
sanctuaire et une façade à deux étages avec tour centrale.
Sa forme ainsi que ses différents éléments architecturaux
sont de style à la fois baroque et renaissance italienne. La
structure néo baroque présente un intérieur particulièrement
élaboré avec des vitraux magnifiques faits à Montréal.

On ne peut quitter Saint-David sans mentionner une des
plus belles et imposantes statues de Marie de notre
Vallée placée sur l’autel latéral gauche de l’église.

Plusieurs activités qui se tiennent à l’église catholique de
Saint-David sont emblématiques de l’identité acadienne.
Par exemple, Saint-David compte parmi les églises
catholiques du côté américain de la rivière à célébrer
régulièrement des offices religieux en français. Pendant le
festival acadien de Madawaska, on choisit souvent
Saint-David pour y tenir une variété d’activités religieuses
ou civiles. Le repas traditionnel acadien est habituellement
servi dans le sous-sol de l’église et le tout s’achève par
une « messe acadienne » célébrée dans ce joyau d’église.
Le cimetière de l’autre côté du chemin a une grotte
consacrée à notre Mère Marie, la sainte patronne des
Acadiens. On retrouve également dans le cimetière des
monuments funéraires faits de vieilles planches de bois,
de fer forgé ou de béton qui portent les inscriptions
courantes en français : « Ci-git » ou « Ici repose » qui
nous viennent de la vieille Acadie. Certaines croix de
métal contiennent des enjolivements faits par le forgeron
du coin.

La croix de marbre blanc qu’on retrouve sur les
berges de la rivière Saint-Jean, derrière l’église
Saint-David et le musée de Tante Blanche, sert
de mémorial hautement reconnu et respecté de
nos ancêtres acadiens qui sont passés par la
Vallée de la Saint-Jean. Jusqu’à ce jour, la croix
et le site servent de point de référence à partir
duquel débute toute l’histoire acadienne de la
Vallée. La présente croix de marbre blanc se
trouve au milieu de monuments en pierre à la
mémoire des nombreuses familles acadiennes de
la Vallée.
L’église de Saint-David et les sites adjacents
constituent une des occasions les plus impor
tantes d’approfondir votre connaissance de
l’expérience acadienne de la Vallée Saint-Jean. À
coup sûr, comme le souhaiteront un jour nos
concitoyens, on viendra à déclarer Saint-David
comme sanctuaire national dédié à la mémoire
des Acadiens.
Allélulia!

St. Thomas Aquinas Church / L’église Saint-Thomas d’Aquin
The arrival of the Fraser Paper Mill, in 1925, created a
population boom in the town of Madawaska, which also
significantly increased the number of church-going Catholics
in the area. In order to address the growing size of the
congregation, the pastor of St. David at the time decided
to say masses in a local movie theater located upstairs in
a small business complex. Our senior citizens here can still
recall when out of habit, Sunday evening movie goers
would sometimes forget themselves and would genuflect
when taking their movie seats. The impracticality of this led
Bishop Murray to establish the St. Thomas Aquinas Church
with Fr. Wilfrid Ouellette serving as its first pastor in 1929.
He built a combination building that served the double
function of church and school. The first floor of the
building was the church. On the second floor, above the
church, were 8 classrooms. The direction of the school was
turned over to the Daughters of Wisdom.

(Madawaska)

The brick building is in very good condition and still stands
today, by the St. Thomas Aquinas church site. It will soon
become the administrative offices for the whole of Cluster 2
parishes, from Hamlin to Sinclair.
The second pastor to serve St. Thomas Aquinas, in
Madawaska, was a very colorful character. Fr. Eugène-Ange
Ferlandin was born in St-Quay Portrieux (Côtes- du- Nord)
France, on the 16th of January, 1876. He was ordained a
priest in France, in 1900. He became a missionary in Haiti,
for 14 years. In 1937, he was named pastor at St. Thomas.
He died and was buried in Madawaska in July, 1941.
When you step into St. Thomas church you automatically like
its simplicity. There are no columns to block the view to the
sanctuary, simply a large unobstructed space that gives great
light, sonority and openness. The white walls and ceiling give
it a certain air of purity and sanctity. The two “pièces de
résistance” in the church are she large stained glass
depiction of Christ the King, in the sanctuary, as well as the
rose stain glass window, with ncorporated arches, up in the
choir loft, over the entrance of the church.
The St. Thomas Aquinas cemetery is one of the best
groomed cemeteries in the va ley. Recently, the Knights of
Columbus restored the cemetery cavalry. It has quickly
become the pride of the parish. It is located on Main Street,
on Route 1, across from the Tastee Freeze.
As for parish registries, genea.ogists, should note that the
parish records of Lille, Grand Isle, St. David and St. Thomas
can be found at the administrative offices of Notre-Dame-duMont-Carmel, at 337 St. Thomas Street, in Madawaska,
Maine.

La venue de la compagnie Fraser Paper Mill, en 1925, a
entraîné une montée en flèche de la population de la ville
de Madawaska et par le fait même du nombre de
catholiques dans le secteur. Pour résoudre le problème de
croissance du nombre de ses fidèles, le pasteur de
Saint-David décida alors de célébrer la messe dans une
salle de cinéma située à l’étage d’un petit centre
commercial. Certains parmi nos plus vieux concitoyens se
rappellent d’anecdotes comme celle où des amateurs de
cinéma faisaient la génuflexion avant de prendre leur place
au cinéma le dimanche soir, par habitude sans doute.
Cette situation peu pratique a amené Mgr Murray à créer
l’église de Saint-Thomas d’Aquin avec le Père Wilfrid
Ouellette comme premier pasteur.
À votre premier pas dans cette église, vous serez saisi par
sa simplicité. Il n’y a pas de colonnes pour bloquer la vue
du sanctuaire, juste un espace dégagé qui offre une
luminosité et une sonorité sans pareil et une impression de
grande ouverture. Les murs et le plafond peints en blanc
créent aussi une certaine ambiance de pureté et de
sainteté. Les deux pièces de résistance dans l’église sont le
grand vitrail dépeignant le Christ Roi, dans le sanctuaire, et
le vitrail à la rose de la mezzanine, au-dessus de l’entrée
de l’église.

Le cimetière de Saint-Thomas d’Aquin est un des mieux
entretenus parmi les cimetières de la Vallée. Récemment,
les Chevaliers de Colomb de l’endroit ont restauré le
calvaire du cimetière. Il est rapidement devenu l’orgueil
de la paroisse. Il est situé sur la rue Main, qui est aussi
la Route 1, en face du Tastee Freeze.
Quant aux registres de la paroisse, les amateurs de
généalogie devront prendre note que les archives de
Lille, de Grand Isle, de Saint-David et de Saint-Thomas
se retrouvent dans les bureaux administratifs de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel au 337, rue St.Thomas, à
Madawaska, Maine.

Our Lady of the Valley Parish
La paroisse Notre-Dame-de-la-Vallée
St. Luce Church / L’église de Sainte-Luce
(Frencliville)
In 1826, the first church of Ste-Luce was built
Genealogists will be happy to know that
under Jean Élie Sirois, pastor of St-Basile in New
fortunately for the descendants of his
Brunswick. It was originally named St-Émilie. The parish
parishioners, Father Dionne kept a meticulously detailed
was established in part for Canadian lumbermen, in 1843,
parish register, from 1843 to 1860. However, Fr. Swéron,
under Father Henri Dionne. From about 140 households
who followed Fr. Dionne, was not as gifted in record
that year, it grew rapidly during the pastorate (1860-1908)
keeping.
of Fr. Charles Swéron (d. 1908) to number more than 2000
parishioners. At least two of its churches were destroyed
by fire before the present one was opened in 1908 and
renovated in 1993.
The St. Luce Church is a restored wooden building with
faux-stone. It has a beautiful Baroque façade and both the
interior and exterior design of this church was inspired by
the church of Cacouna in Québec (near the city of Rivièredu-Loup). A special feature of this church is its’ inside
gallery that begins at the entrance of the church and
circles around to the sides of the sanctuary. It is a very
intimate space of worship and one can only imagine the
beauty of an old traditional Christmas night mass in such
a lovely and spiritual architectural space.
The neighboring cemetery includes tombstones with old
French names. We also note that back then, women in the
Valley kept their maiden names.
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A son tout début, la paroisse de Sainte-Luce a été
connue brièvement sous le nom de Saint-Émilie. L’église
d’origine a été construite sous la gouverne de Jean Élie
Sirois, pasteur de Saint-Basile-le-Grand au NouveauBrunswick. La paroisse de Sainte-Luce a été créée sous
l’autorité du Père Henri Dionne en 1843 en partie pour les
bûcherons canadiens. La communauté est vite passée de
140 familles à ce moment à 2 000 paroissiens pendant le
pastorat (1860-1908) du Père Charles Swéron décédé en
1908. Au moins deux églises ont été détruites par le feu
avant que celle-ci n’ouvre ses portes en 1908. Elle a été
restaurée en 1993.
L’église de Sainte-Luce est un bâtiment de bois avec un
parement de simili pierre. Sa façade de style baroque est
très jolie. Le design intérieur, tout comme l’extérieur, a été
inspiré de l’église de Cacouna près de Rivière-du-Loup au
Québec. Un aspect particulier de son architecture est sa
galerie qui en fait le tour depuis l’entrée jusqu’au
sanctuaire. C’est un endroit où l’on peut exprimer sa dévo
tion de façon très intime. Imaginez la beauté d’une
messe de Noël dans un si agréable contexte spirituel et
architectural.
Le cimetière adjacent compte des pierres tombales où
sont inscrits de vieux noms d’origine française. On peut
aussi noter qu’à cette époque ancienne, les femmes de
la Vallée conservaient leur nom de jeune fille.
Les généalogistes seront heureux de constater que le
Père Dionne a tenu des registres paroissiaux très dé
taillés entre 1843 et 1860, une chance inouïe pour les
descendants de ces premiers paroissiens. Par contre le
Père Swéron, qui a succédé au Père Dionne, n’était
pas aussi doué pour l’archivage.
Photos on this page taken from : http://www.royandboucher.com/maine/cemeteries/ste_Iuce/church.php
Our Acadian, French-Canadian, and Maine Ancestors - Created and maintained by Ken Roy Copyright © 2005-2014

Christian Life Center / Le Centre de vie chrétienne
(Frenchville)
In 1970, the Pastoral Council of the Diocese of Portland
decided that Christian Formation Centers were an
important part of reaching out to Catholics within the
diocese. At that time, the only Center in operation was
the St. Paul Center in Augusta. In 1980, the Christian Life
Center (CLC) moved into the
former Sisters’ of Our Lady of
the Holy Rosary Convent, whose
mother house can still be found
in Rimouski, Québec. Still in
operation, the CLC continues to
offer spiritual retreats, days of
prayers and reflection, religious
workshops on various themes
such as grief, death, sickness,
parenting... to all age groups,
from youth to seniors, from all
over Aroostook County and
beyond. Its Cursillo and Acts
movements have brought many
fallen or suffering Catholics
back to the Church. The
painting of Christ on the cross, in the chapel, is a
powerful piece of religious art. For many people in the
valley, the CLC is built on holy ground. The Holy Spirit
resides there!

En 1970, le Conseil pastoral du diocèse de Portland a
jugé que l’organisation de
Centres de formation chrétienne
serait une manière de rejoindre
les catholiques du diocèse. Un
seul exemple d’un tel Centre
existait alors, soit le Centre
Saint-Paul à Augusta. En 1980,
le Centre de vie chrétienne
(CVC) s’installe dans le couvent
des sœurs de Notre-Dame-duSaint-Rosaire, dont la maison
mère se trouvait à Rimouski, au
Québec. Toujours en opération,
le CVC continue d’offrir des
retraites spirituelles, des
journées consacrées à la prière
et à la méditation, des ateliers religieux sur des sujets
comme le chagrin, la mort, la maladie ou le fait d’être
parent... et ce pour des groupes de tout âge, jeunes ou
vieux, de l’Aroostook ou d’ailleurs. Ses mouvements
Cursillo et Foi en action ont ramené dans le giron de
l’église plusieurs catholiques en état de souffrance ou
en perdition. La peinture représentant le Christ en croix,
dans la chapelle, est une œuvre puissante de l’art
religieux. Pour plusieurs personnes dans la Vallée, le
CVC repose sur des bases sanctifiées. Le Saint-Esprit y
est sûrement à l’œuvre.

St. Agatha Church / L’église de Sainte-Agathe
Établie au départ sur les rives du
First settled in 1847 on the
lac Long, la population de Sainte-Agathe
shores of Long Lake, St. Agatha’s
(St.
Agatha)
s’est développée à mesure que les fermiers prenaient
population grew as farmers discovered its rich soil.
conscience des possibilités de son sol fertile. D’abord paroisse,
The town was initially a parish before it was officially
l’agglomération a ensuite été incorporée officiellement le 17 mars 1899.
incorporated on March 17, 1899. Its official name St. Agatha
Son nom officiel est St. Agatha bien quelle ait été désignée paroisse
was initially named "Ste-Agathe" by Bishop Healy as an
autonome par Mgr Healy sous le nom de Sainte-Agathe en 1889.
autonomous parish in the lake region in 1889.
Le Père Ernest Étenaud, le prêtre fondateur, a produit lui-même les
Fr. Ernest Étenaud, the founding priest, developed the plans
plans de l’église et a agi comme architecte pendant la construction. Il
for building a church, and was chief architect in the
a fait appel aux jeunes hommes de la paroisse pour trouver des fonds
construction process. Fie turned to the young men of the
pour acheter des cloches. Il demandait cinq dollars à chacun en
parish for funds to purchase the bells. Fie asked all who
mesure de le fournir. En retour, il offrait de sonner les cloches
could afford it to contribute the sum of $5.00. In return
gratuitement lors du baptême de leurs cinq premiers enfants. Le Père
each donor would have bells rung free of charge for the
Étenaud a écrit un document solennel qu’on a scellé dans une pierre
christening of five children. Fr. Étenaud wrote a precious
angulaire près de l’entrée principale de l’église. Aujourd’hui on ne peut
document and sealed it within the cornerstone near the
que spéculer sur ce qu’il en est advenu après qu’un incendie ait détruit
main entrance of the church. We can only speculate what
became of the documents when a fire destroyed this
le bâtiment au début des années 1940.
building in the early 1940s.
The St. Agatha church is an imposing prayer building. Its
high ceiling and windows create a majestic worship
space. In the church vestibule you will find an
impressive photo mosaic of all the priests
who have served the parish.
The baptismal font at the entryway of
the church is a notable and
appreciated piece of religious art.
Regretfully, the old cemetery beside
the church has been altered in a
not very subtle way. The new
cemetery is further down on Main
Street.
While in St. Agatha, we recommend
that you visit the FHistorical Society
museum.

L’église de Sainte-Agathe est un édifice de prière imposant. Son plafond
particulièrement haut et ses fenêtres créent une ambiance
Majestueuse pour la pratique du culte. Dans le
vestibule de l’église on trouve une photo mosaïque
de chacun des prêtres qui ont servi dans la
paroisse.
Les fonds baptismaux, à l’entrée de
l’église, est une œuvre d’art religieux
digne de mention et très appréciée des
connaisseurs.
Malheureusement, le vieux cimetière à
côté de l’église, a été modifiée de
'façon pas très élégante. Le nouveau
cimetière se trouve plus loin sur la
rue Main.
Profitez de votre passage à SainteAgathe pour visiter le musée de la
Société historique locale.

St. Michael Chapel / La chapelle de Saint-Michel au lac Long
(Long Lake)

In 1950,
summer resident,
Lévite Rossignol of
Madawaska purchased
an old storage building
across the road from his
summer home. With the help
of a number of local residents
it was converted into a summer
chapel named St. Michael’s to
honor Rossignols deceased sister
who had adopted the name Sister
Michael upon her entry into the
convent.
This first chapel quickly outgrew its
efficiency. Increased church attendance
by the camping community convinced
many to build a new church, on land
donated by Louis Pelletier. The chapel
opened for services on August 13, 1967,
and was blessed by Bishop Daniel Feeney
in late August. This A- frame structure overlooking Long
Lake is a mission chapel of the Our Lady of the Valley
parish and is in use from the end of May to early
September. It is still a popular worship site.
All are welcomed!

En 1950, un
résident estivant,
Lévite Rossignol de
Madawaska, a acheté
un ancien entrepôt en
face de sa maison d’été.
Avec l’aide de quelques
concitoyens, il l’a transformé
en chapelle d’été. On l’a
nommée Saint-Michel en
l’honneur de la sœur décédée
de M. Rossignol qui avait pris le
nom de sœur Saint-Michel à son
entrée au couvent.
La croissance des paroissiens
vacanciers a nécessité le besoin
d’une nouvelle construction. Monsieur
Louis Pelletier fit don d’une nouvelle
parcelle de terre. La chapelle, entrée en
service le 13 août 1967, a été bénie par
„Jgr Daniel Feeney un peu plus tard dans le
même mois. Cette stricture en A qui surplombe le lac
sert de chapelle de mission pour la paroisse de NotreDame-de-la-Vallée entre les mois de mai et de
septembre. La plage tout près offre beaucoup de plaisirs
autant aux enfants qu’aux adultes.
Tous sont bienvenus!

St. Joseph’s was established in 1936 with
Fr. Wilfrid Soucy as its founding pastor. The
second pastor, Fr. Zénon Charrette was known as
a wood craftsman. The rectory and church reflect
his fine craftsmanship. The bell was paid for
through a special collection which brought in a
surprisingly substantial check from a summer
parishioner, Cecil Lebrun of Van Buren. His
parents had a cottage on the thorough-fare in
Sinclair and had operated the Long Lake Inn in
1941, before their son’s departure to war. He
informed the pastor that when he was a prisoner
of war in Japan, he had made a promise that if
he survived, he would give a charitable amount to
the first small church that needed it. He was one
of the only two
people of the group to survive
the prison camp. His chaplain had told him that
he survived because of his intense faith and
sense of humor.
St. Joseph celebrated its fiftieth anniversary in
1986. Its first church was dedicated in 1941 and
the present one was dedicated in 1952. It is a
modest looking little church, but its’ parishioners
are mighty proud and the Spirit is at work there!
The drive to St. Joseph is a very picturesque
adventure. On your way to the beautiful little
community of Sinclair you go through a series of
gorgeous vistas such as farm land, wooded areas,
potato fields, waterfront properties on Long Lake,
splendid sunsets and sunrises along with some of
the best restaurants in the whole of Maine. Some
people believe that God resides there certain
months of the year’...and consequently local
folklore calls it “God’s country”, while others push
the envelope even further by saying that their
village is ‘sans péché’- ‘sin clear’ (Sinclair)! This is
truly the story of the little church that could!

Photo by: Paul Cyr

On a fondé Saint-Joseph en 1936 avec le Père Wilfrid Soucy comme premier
pasteur. Le suivant, le Père Zénon Charrette était particulièrement habile dans le
travail du bois. Autant l’église que le presbytère peuvent témoigner de son habileté.
La cloche a été payée par une souscription publique qui a récolté un chèque d’un
montant assez étonnant venant de Cecil Lebrun, un paroissien estivant. Ses parents
possédaient une maison sur la rue principale de Van Buren et étaient gestionnaires
du Long Lake Inn avant que le fils ne parte à la guerre en 1941. Celui-ci a raconté
au pasteur que lorsqu’il était prisonnier de guerre au Japon, il a fait le vœu que, s’il
survivait à la guerre, il donnerait ce montant à la première petite église qui en
aurait besoin. Il aurait été un des deux seuls membres de son groupe à survivre
au camp de prisonniers. Le chapelain lui aurait dit qu’il a survécu grâce à sa foi
intense et son sens de l’humour.
Saint-Joseph a célébré son 50è anniversaire en 1986. La première église a été
consacrée en 1941 et celle-ci en 1952. C’est une petite église d’allure modeste,
mais ses paroissiens en sont très fiers et l’Esprit Saint y est certainement à l’œuvre.
Se rendre à Saint-Joseph représente une aventure pour le moins pittoresque. Sur
votre chemin vers cette belle communauté de Sinclair, vous verrez s’étaler devant
vous une série de points de vue magnifiques sur des terres agricoles, des zones
boisées, des champs de patates, des propriétés de bord de lac, des levées ou des
couchers de soleil splendides et vous pourrez profiter de restaurants parmi les
meilleurs de tout le Maine. Certains pensent que Dieu lui-même y réside certains
mois de l’année... et conséquemment le folklore local la nomme la « contrée de
Dieu ». D’autres poussent le bouchon un peu plus loin en prétendant que leur
village est « sans péché » ‘sin clear’ (Sinclair)! On a les histoires d’église qui peut!

Saint John Vianney Parish
La paroisse Saint-Jean-Vianney
St. Louis Church / L’église de Saint-Louis
(Fort Kent)
St. Louis was set up for French-speaking Catholics. The
first church building was erected in 1864. Some of the
wood from the old church was recycled into the new
building. Fr. Charles Swéron of St. Luce made the first
parish journal entries that began November of 1870.
The Catholic community in Fort Kent grew substantially
in the 1870’s as shown in the baptismal and marriage
records during that period. Father Cleophas Demers
became the first resident pastor of St. Louis Church.
The current church building was erected in 1911 and it
is the largest church building in the St. John Valley. Its
architectural style is Gothic; however, the vaults and
arches are not part of the skeletal framework as in
true Gothic architecture. Since the ground on which the
St. Louis church is built on is mostly sand and clay,
the steeple is made of lightweight materials, which is
quite beautiful. Also, the stained glass windows in this
church were created shortly after World War II and
they highlight the Jewish roots of the Christian faith.
The upper balcony and choir loft of the church are
quite impressive to look at. The Church also has beau
tiful statues throughout its’ worship space. The inside
of the church is majestic for its height, width, depth
and for the beautiful synchronization of its worship
space.

Its cemetery on E. Main Street, besides the Northern Maine
Medical Center, is situated on a knoll overlooking the
St. John River and the pastoral Canadian countryside of
« L’Acadie des terres et forêts ».

Interior St. Louis Catholic Church/lntérieur de l'église catholique Saint-Louis, Fort Kent, M E

Saint-Louis a été créé pour les catholiques
francophones. La première église date de 1864. On a
réutilisé le bois de la vieille église pour la construction
du nouvel édifice. Le Père Charles Swéron de SainteLuce a inauguré les premiers registres de la paroisse
en novembre 1870. La communauté catholique de Fort
Kent a pris rapidement de l’expansion pendant les
années 1870 comme le démontre les registres des
baptêmes et des mariages pendant cette période. Le
Père Cléophas Demers a été le premier pasteur
résident de l’église Saint-Louis.
L’édifice actuel a été construit en 1911 et c’est la
plus grande église de la Vallée Saint-Jean. Son
architecture est de style gothique, mais les arches et
la voûte ne font pas partie de l’armature comme dans
l’architecture gothique. Du fait que le sol sous l’église
Saint-Louis soit composé de sable et d’argile, on a dû
ériger le clocher à partir de matériaux légers, il est
très joli néanmoins. Les vitraux datent de l’après
deuxième guerre mondiale et mettent en évidence les
origines juives de la foi chrétienne. La galerie
supérieure et la mezzanine sont très impressionnantes.
L’église possède également quelques statues
disséminées un peu partout. L’intérieur de l’église est
particulièrement majestueux par ses dimensions et la
grande harmonie de son espace de culte.
Le cimetière est situé sur la rue E. Main, à côté du
Centre médical Northern Maine, sur une butte qui offre
une vue de la rivière Saint-Jean et de la campagne
bucolique du côté canadien de « l’Acadie des terres
et forêts ».

St. Charles Borromeo Church /
The inhabitants of
the Parish of St. Charles were, for a long time,
(St.
a part of Saint- François parish in the province of New
Brunswick. In 1871, the Portland diocese
took charge of the American side of this
mission and Monseigneur Swéron, pastor
of St. Luce, built the chapel of
St. Charles. His assistants, Father Trudel
& Demers, served this mission chapel.
In 1875, St. Charles became a mission of
Fort Kent, until 1882. In 1883, the chapel
was lengthened by 14 feet. On August 6,
a bell of 500 lbs was installed. In 1884
work was completed on the chapel and
the cemetery was fenced. The census of
November 12, 1885, states that St.
Charles mission consisted of 350 souls.
The Rev. F.R. Bourke started the first
records of St. Charles on January 4, 1891. Bishop Rogers, of
Chatham, New Brunswick, administered the Sacrament of
Confirmation to 90 persons on August 30, 1893. (Bishop
Healy was sick.) The present modern church was dedicated
on May 24,1981, when Fr. G. Albert Roux was pastor. The
parish, which merged with the parish in St. John in 2002, is
also responsible for St. Paul’s, a mission in Allagash
Plantation. In 2014, all of these church sites are now part
of the parish of St. John Vianney in cluster 1 of the diocese
of Portland, Maine.
The cross on the belfry of St. Charles’ church site is
modern and distinct. The church itself has a nice worship
space, quite convenient for the needs of its’ proud
parishioners. The new church was built after the Second
Vatican Council and its’ structure reflects the changes of
these times. The inside walls are “paneling”, but it looks like
wood. There is no stained glass, nor paintings. It is a
modern-type of “open” church. Even the altar is in the new
style.

L’église de Saint-Charles-Borromée

Les habitants de la
paroisse de Saint-Charles-Borromée ont
Francis)
longtemps fait partie de la paroisse Saint-François
de la province du Nouveau-Brunswick. En
1871, le responsable du diocèse de
Portland chargé de la partie américaine de
cette mission et Mgr Swéron, pasteur de
Sainte-Luce, ont fait construire la chapelle
de Saint-Charles. Ses assistants, les abbés
Trudel et Demers ont desservi cette mission.
En 1875, Saint-Charles devient une mission
de Fort Kent et cette situation se poursuit
jusqu’en 1882. En 1883, on rallonge la
chapelle de 14 pieds. Le 6 août, une cloche
pesant 500 livres est installée. En 1884, les
travaux sur la chapelle sont complétés et le
cimetière clôturé. Le recensement du 12
novembre 1885 révèle que la mission SaintCharles comprend 350 âmes. Le Rév. F.R. Bourke inaugure les premiers
registres de Saint-Charles le 4 janvier 1891. L’évêque de Chatham,
Nouveau-Brunswick, Mgr Rogers, administre le sacrement de
confirmation à 90 personnes le 30 août 1893. (L’évêque Mgr Healy
était malade). L’église actuelle, plus moderne, a été consacrée le 24
mai 1981 quand le Père G. Albert Roux en était le pasteur. Cette pa
roisse qui a été fusionnée avec celle de Saint-Jean en 2002 est aussi
responsable de la mission Saint-Paul de Allagash Plantation. En 2014,
toutes ces églises se sont retrouvées dans la paroisse de Saint-JeanVianney, dans l’unité pastorale 1 du diocèse de Portland, Maine.
La croix du clocher de l’église Saint-Charles est plutôt moderne et
originale. L’église elle-même offre un espace de culte assez intéressant,
qui convient parfaitement aux besoins de ses fiers paroissiens. L’église
a été construite après le Concile Vatican II et reflète bien les
changements qui se sont produits à l’intérieur de l’Église catholique.
Les murs intérieurs sont en panneaux mais donnent l’impression de
bois véritable. On n’y trouve pas de vitraux ou d’œuvres peintes. C’est
une église d’allure ouverte. Même l’actel est de style contemporain.

St. John the Evangelist Church / L’église de Saint-Jean-l’Évangéliste
(St. John Plantation)
Prior to 1909, St. John Plantation did not have a church. Mass was celebrated in the store of Mr. Solomon Albert. St. John
parish was established as a mission of St. Charles in St. Francis in 1909. Father G.A. Forest (1909 to 1920), resident pastor
in St. Charles was apparently instrumental in building the St. John church.
The St. John Catholic Church was most likely built between 1909 and 1910. The church was constructed with no mechanical
equipment. Most likely the only power they had were horses, block and tackle, and manpower. Beams in the attic of the
church, the major stronghold of the upper level, are all 8” x 8” hand hewn beams. All lumber used are rough sawed, except
for the beams. The ceiling is metal, dome-shaped, with intricate designs embossed in the metal. The pillars have beautiful
designs shaped in metal on the upper part of the pillar. Upper parts of the walls are finished in painted fiber board and the
lower part of the wall is finished with approximately 3’ of what is believed to be either ash or oak, with designs to mimic
paneling of the most expensive kind. Pews are original and are constructed of the same type of wood (oak or ash). Sadly,
this beautiful wood has been painted. The kneelers were not covered and were very hard according to the seniors of the
parish! A parishioner and excellent carpenter, built a large présider chair and donated it to the church.
The St. John Church cemetery was blessed in 1910. The first known burial in the new cemetery was Mrs. Joseph Jalbert.
In 1930, St. John Mission became St. John the Evangelist Parish.
Father Gérard Dugal (1930-1937) was the first resident pastor in
the parish.
The church today does not have regular services, but from time to
time there is a sacrament that is celebrated in this beautiful historic
church (baptisms, funerals, weddings...). The drive towards the Allagash
its scenic by-way, and the historical gem of St. John’s Church makes
this trip part of a wonderful day excursion in
“l’Acadie des terres et forêts” (Acadia of the lands and forests).

Avant 1909, St. John Plantation ne disposait pas
d’église à elle. On célébrait la messe dans le magasin
de M. Salomon Albert. La paroisse de Saint-Jean a été
créée d’abord comme mission de St. Francis en 1909.
Le Père G. A. Forest (1909-1920), pasteur résident de
Saint-Charles a été apparemment un acteur clé dans la
construction de l’église Saint-Jean.
L’église catholique Saint-Jean aurait été érigée dans les
années 1909-1910. On ne disposait pas à l’époque de
moyen mécanique. C’est à force de bras, avec l’aide de
chevaux, de treuil et de poulies qu’on en vient à bout.
Les poutres dans le grenier de l’église, supports majeurs
du deuxième niveau, sont des pièces de bois de
8” x 8” équarries à la hache. Tout le bois utilisé sauf
les poutres a été scié de façon rudimentaire. Le plafond
est en feuilles de métal embossé avec des détails
finement ouvragés. Les colonnes aussi ont des
décorations intéressantes en métal sur leur chapiteau.
La partie supérieure des murs est en panneaux de
stratifiés peints mais les trois premiers pieds à la base
sont en bois de frêne ou de chêne, assemblé en
panneaux imitant certains panneaux de plus grande
qualité.
Les bancs sont faits du même bois (frêne ou chêne)
malheureusement recouvert de peinture. Les
agenouilloirs ne sont pas recouverts et sont très durs
pour les genoux selon les plus vieux paroissiens ! Un
autre paroissien particulièrement doué pour la
menuiserie a construit un grand fauteuil pour le
célébrant et l’a donné à l’église.
Le cimetière de l’église Saint-Jean a été béni en 1910.
Il semble que Madame Joseph Jalbert ait été la
première personne enterrée dans ce nouveau cimetière.

Tableau

d’informations

des premières célébrations de la

paroisse St-Jean l'Évangéliste.
Chart of first celebrations at St. John the Evangelist parish.

Premier baptême mâle/ First male baptism :
Léonard Pelletier, fils de Paul et Angie (Wiles) Pelletier,
12 octobre, 1930.
Premier baptême d’une fille/ first baptism of a female:
Esther Thériault, fille de Joseph et Anne (Martin)
Thériault, 28 octobre, 1930.
Premier mariage/first wedding:
Edmond Robichaud et Marie Eugénie Hilda Pelletier, 28
novembre, 1930.
Premier funéraille/first funeral:
Johnie Pelletier, âgé de 71 ans,

12 février, 1931.

Première confirmation/first confirmation:
Mgr Louis S. Walsh,

26 septembre, 1931.

En 1930, la mission Saint-Jean est devenue la paroisse
Saint-Jean-l’Évangéliste. Le Père Gérard Dugal a été le
premier pasteur résident de la paroisse.
On ne tient plus d’office religieux de façon régulière
dans l’église actuelle, mais de temps en temps on y
célèbre un sacrement (baptêmes, funérailles,
mariage...). Le trajet si pittoresque pour s’y rendre et le
joyau historique de l’église Saint-Jean peuvent faire de
cette excursion un séjour magnifique dans l’Acadie des
terres et forêts.

St. Paul Church / L’église de Saint-Paul
(Allagash)
St. Paul’s Mission of Allagash was first served by the pastor of St.
Charles. During the summer and on occasions in the winter
months, the Pastor would travel to Allagash and services were
held in some of the homes, in a school house and at times even
in the lumber camps. In September 1929, Rev. Roderique Ménard,
newly appointed pastor of St. Charles Parish, initiated the building
of a chapel at Allagash, St. Paul’s Mission. The chapel and rectory
were constructed by donations of rough lumber, free sawing and
free labor by members of the Mission. The work was completed
and the chapel was dedicated by Bishop Murray in the summer of
1929. The chapel was used during the summer months only. The
land on which rests the Church and the cemetery were donated
by the Hughes Family. In September, 1930, Rev. Origène J.
Bouchard succeeded Rev. Ménard as pastor of St. Charles. He
served St. Paul’s Mission until November of 1953. With the help of
his St. Paul parishioners, Fr. Bouchard succeeded in having a little
stable built, so as to make it possible to go to the mission
church during the winter months, with a horse and sleigh. In the
1970s’, under the leadership of Fr. Bernard
Nicknair, and with the help of volunteers
and the diocese, the church purchased a
new furnace; leveled the church grounds;
painted the inside, as well as the outside
of the church; added new ceilings and new
heat baseboards; the floors were sanded
and varnished; and extensive work done on
the cemetery.
Although the church has since been closed
for a number of years, St. Paul’s Mission
Church in Allagash is still standing and is
still seen as a beacon of light and hope
for those who intimately continue to call it
“home”.

La mission Saint-Paul à Allagash a d’abord été desservie par
le pasteur de Saint-Charles. Pendant l’été et pour des
occasions spéciales dans les mois d’hiver, le pasteur se
rendait à Allagash et célébrait des offices religieux dans des
maisons, à l’école et parfois même dans les camps de
bûcherons. En septembre 1929, le Rév. Roderique Ménard,
nouveau pasteur de la paroisse de Saint-Charles, a commencé
la construction d’une chapelle à Allagash, la mission SaintPaul. La chapelle et son presbytère ont été édifiés
bénévolement par les paroissiens qui ont aussi fourni le bois.
Une fois les travaux complétés l’évêque Mgr Murray a
consacré la chapelle à l’été 1929. Elle n’a été utilisée que
pendant l’été. Le terrain sur lequel sont édifiés la chapelle et
le cimetière a été donné par la famille Hughes. En septembre
1930, le Rév. Origène J. Bouchard a succédé au Rév. Ménard
comme pasteur de Saint-Charles. Il a desservi la mission Saint
-Paul jusqu’en novembre 1953. Avec l’aide de paroissiens de
Saint-Paul, il a réussi à ériger une petite étable pour faciliter
la venue aux offices religieux avec chevaux et
traîneaux pendant les mois d’hiver. Dans les
années 1970, sous l’instigation du Père
Bernard Nicknair et l’appui de volontaires
locaux et du diocèse, l’église a pu s’acheter
une nouvelle fournaise, niveler le terrain,
peinturer l’intérieur ainsi que l’extérieur de
l’église, ajouter un nouveau plafond et des
plinthes chauffantes, sabler les planchers et
les vernir, et faire un travail important dans le
cimetière.
Même si elle est fermée depuis plusieurs
années, l’église de la mission Saint-Paul à
Allagash est toujours debout et est toujours
vue comme une balise de lumière et d’espoir
pour ceux qui s’y trouvent encore chez eux.

St. Mary’s Church / L’église de Sainte-Marie (Eagle Lake)
The Rev. Joseph Marcoux, pastor
of Wallagrass, was given the
assignment of beginning a
church in Eagle Lake, in 1906. In
September of 1907, Eagle Lake
became a parish by itself, with
Father Marcoux as pastor. There
were 278 families living in this
parish. By 1908 a church was
completed. The lumber was for
the most part, the gift of the
mills. Though some skilled labor was employed, much of the
labor was done by farmers and other town’s people. According
to Father Marcoux’s Journal, the foundation of a rectory was dug
out and the church itself was dedicated August 31st, 1910.
Father Marcoux was a tireless leader. He loved his parish flock.
Through bazaars and dances, he raised money for various
important buildings in the community, such as a church, a school,
a hospital, a convent, a rectory. Much of the construction was
done through frolics with men, women and children participating.
An epidemic of Spanish influenza hit this community and many
parts of the Valley, in 1918. Father Marcoux was himself a victim
of this terrible epidemic.
In the summer of 1971, construction of St. Mary’s Church and
Parish Center in Eagle Lake got underway. The new structure was
built right next to the old church. The new church was built with
a capacity to sit 353 persons. The nave was built according to
Vatican II liturgical guidelines, with people sitting no more than
nine rows away from the priest and altar. The organist and choir
space was placed in the front of the church. The interior
structure featured laminated beams, no posts, with accent on
cedar.
A parish center was located at the back of the structure, where
some 200 people can take part in various programs.
You won’t regret your visit to one of the most beautiful corner of
our great State, situated in the beautiful little town of Eagle Lake
and the faith happy parishioners of St. Mary’s church site.

Le Rév. Joseph Marcoux, pasteur de Wallagrass,
a reçu la mission d’établir une église à Eagle
Lake en 1906. En septembre 1907, Eagle Lake
devient une paroisse indépendante avec le Père
Marcoux comme pasteur. Il y avait alors 278
familles dans la paroisse. Le bois qui a servi à
sa construction a été donné par les moulins
locaux. Même si on a fait appel à de la main
d’œuvre qualifiée, la plus grande partie du
travail a été fournie par des fermiers et autres
habitants de l’agglomération. Suivant le journal
du Père Marcoux, la fondation du presbytère a été creusée et l’église
elle-même a été consacrée le 31 août 1910.
Le Père Marcoux était un leader infatigable. Il aimait vraiment ses
ouailles. Il a organisé plusieurs levées de fonds en faveur de
l’érection de bâtiments dans sa communauté, comme l’église,
l’hôpital, le couvent et le presbytère. La plupart des constructions
sont le résultat d’actions décontractées où hommes, femmes et
enfants participaient joyeusement. L’épidémie de grippe espagnole a
frappé sa communauté comme bien d’autres endroits de la Vallée en
1918. Le Père Marcoux a été lui-même victime de cette terrible
épidémie.
A l’été 1971, la construction de l’église Sainte-Marie et du Centre
paroissiale d’Eagle Lake allait bon train. La nouvelle structure a été
bâtie juste à côté de l’ancienne église. La nouvelle église peut
contenir jusqu’à 353 personnes. La nef a été aménagée suivant les
prescriptions liturgiques de Vatican II, permettant aux fidèles d’être à
moins de neuf rangées de l’autel et de l’officiant. L’espace occupé
par organiste et le chœur est devant l’église. La structure intérieure
comporte des poutres en bois laminé, sans colonnes, et l’accent est
mis sur le bois de cèdre.
Le Centre paroissial situé à l’arrière de l’église peut accueillir 200
personnes pour des activités sociales, des réunions. Vous ne
regretterez certainement pas votre visite dans un des plus beaux
coins de notre grand état, situé dans la belle petite ville d’Eagle
Lake, ni l’accueil de ces heureux paroissiens de Sainte-Marie.

Our Lady of the Lake Church / Notre-Dame-du-Lac (Portage Lake)
Portage is a town in Aroostook County,
settled in 1844 and organized on September
2, 1850 from the township T15 R3 WELS.
After several confirmations of its plantation
status, it was incorporated as a town on
March 24, 1909.
Early settlers were Canadian lumbermen. The
name “Portage” is from the French “carry,”
usually referring to the carrying of a canoe
from one water body to another. Portage
Lake itself dominates the town.
In 1907, Father Joseph Marcoux established
a new mission in Portage Lake called NotreDame-du-Lac (Our Lady of the Lake). In
1961, the original and first Our Lady of the
Lake church was closed and sold. It was
demolished in 1966. Today, a statue of the
Blessed Virgin Mary remains on the corner
lot, in the same location of the original
church (on 8 Stockford Road) and another
one remains in the current church. The
structure itself is very humble, inside and
out. However, the Our Lady of the Lake
Catholic Cemetery is situated on a hill not
far from town (South on route 11), and its’
view of Portage Lake and the north woods
is outstanding and majestic, during all four
seasons. French names are to be found on
many of the headstones, such as: Soucy,
Gagnon, Cyr, Jalbert, Jandreau, Levesque,
Marquis, Pelletier, Raymond and Thibodeau...
as well as numerous others.
The present church site of Portage Lake is
now associated with Holy Rosary Parish in
Caribou.

Portage est une ville du comté d’Aroostook
habitée depuis 1844 et structurée le 2
septembre 1850 à partir du canton T15R3
WELS. Après de nombreuses confirmations de
son statut de ’’Plantation”, elle a été
incorporée comme ville le 24 mars 1909.
Ses premiers habitants ont été des bûcherons
canadiens. Le nom de Portage vient du
français « porter » et réfère au transport des
canots d’un plan d’eau à un autre. Le lac
Portage est très présent dans la localité.
Le Rév. Joseph Marcoux a établi une nouvelle
mission à Portage Lake en 1907 qu’il a
baptisée Notre-Dame-du-Lac. En 1961 la
première église d’origine a été fermée et
démolie en 1966. On retrouve encore
aujourd’hui une statue de la Vierge Marie
dans un coin du lot où elle se trouvait (au 8,
Stockford Road) et une autre dans l’église
actuelle. L’aménagement de cette dernière est
très modeste autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Par contre le cimetière catholique
Notre-Dame-du-Lac, qui est situé sur une
colline à peu de distance de la ville (direction
sud sur la Route 11), offre une vue des plus
remarquables et majestueuses tout au long
des quatre saisons. On peut y trouver des
noms français sur les pierres tombales dont
ceux des Soucy, Gagnon, Cyr, Jalbert,
Jandreau, Levesque, Marquis, Pelletier,
Raymond and Thibodeau... et bien d’autres
encore.
La présente église de Portage Lake fait
maintenant partie de la paroisse du SaintRosaire de Caribou.

The A cadian Quilt Project
Le Projet De La
Courtepointe A cadienne
C a th o lic M issionaries w ere extrem ely im portant lor th e A c a d ia n p eo p le w ho
m igrated to th e St. Jo h n V a lle y in th e 18th and 19th centuries.
C om m em orating th e early settlers an d th e chu rches of A c a d ia of th e Lands
and Forests, this q u ilt was c re a te d in a stain ed glass p attern from stoles worn
by Priests of 4 9 C a th o lic P arish C h u rch es in M aine, N ew Brunsw ick, Q u e b e c,
and th e M aliseet First N ation.
The th ree chu rches represent th e th ree regions c e le b ra tin g th e C ongrès
m ondial a ca d ie n in 2 0 1 4 . A t th e bottom of th e chu rches is th e St. Jo h n
River. The cerem on ial sw eet grass w oven into th e w ater s e d g e honors th e
M aliseet p eo p le as they e x ten d ed a w arm w elcom e to th e A cad ian s. A t th e
top of th e ce n tra l ch u rch is a Holy Fam ily w indow — M ary, Josep h, and
Jesus. It is said th a t th e stars le d th e w ay for th e A ca d ia n p eo p le to th e
area. R ep resen tin g a p la c e of safety an d w elcom e for travelers and strangers
seek in g help, th e y ello w star a t th e top is th e in tern atio n al sym bol of th e p e a c e
and h osp itality th a t th e A c a d ia n cu ltu re seeks to w itness in th e world. This
q u ilt w ill b e on display a t th e A c a d ia n M ass on A u gu st 1 5 ,2 0 1 4 . D uring th e
C ongrès m ondial a ca d ie n 2 0 1 4 , it w ill b e d isp layed a t th e St. D av id C h u rch in
M adaw aska.
Les m issionnaires cath o liq u es ont é té très im portants pour le p eu p le a ca d ie n dans la V a llé e S ain te J e a n tout au long du X V I I I è e t d u X I X è
siècle. Pour com m ém orer les prem iers colons e t les prem ières églises d e 1 A c a d ie des terres e t forêts, c e tte cou rtep oin te a é té
fa b riq u é e un p eu à la m an ière des v itrau x d ég lise à p artir d étoles portés p ar des prêtres d e 4 9 paroisses cath o liq u es du M ain e, du
N o u veau -B ru n sw ick, du Q u é b e c e t d e la P rem ière N ation M alécite.
Les trois églises rep résen ten t les trois régions qui a c c u e ille n t le C ongrès m ondial a ca d ie n de 2 0 1 4 . En dessous des églises, on retrouve la
rivière Sain t J e a n . L e foin d odeur cérém o n ial tissé au bord d e 1 eau rend hom m age au p eu p le M a lé c ite qui a ch aleu reu sem en t a c c u e illi
les A cad ien s. A u -d essu s d e 1 ég lise ce n trale , il y a un e n ca rt de la S a in te -F a m ille — Jésus, M arie, Josep h. O n dit q u e c e sont les étoiles qui
ont cond uit les A ca d ie n s vers c e tte région. L é to ile ja u n e tout en h au t rep résen te la sécu rité e t 1 a c c u e il ch a le u re u x réservés au x visiteurs
ou étran g ers ch e rch a n t d e 1 aide, c est aussi le sym bole d e la p aix e t d e 1 h o sp italité dont la cu ltu re a ca d ie n n e se v eu t le tém oin à la
gran d eu r du monde. C e tte cou rtep oin te sera exposée pen d an t la m esse a ca d ie n n e du 15 aoû t 2 0 1 4 . P end an t le C ongrès m ondial acad ien ,
on pourra aussi la voir à 1 ég lise S a in t-D a v id à M adaw aska.

D edication / D édicace
I dedicate this tour baak "Of Stars & Steeples", ta Narman & Liada Cyr, with wham I shared my passiaa far gaad
faad, gaad times, great friendship, as well as my everlasting lave far the St. Jaha Valley.
I lave yaa Liada & Narman, aa earth as in heaven.
Aagast G, 2014

Je dédie ce livre à Narman et Linda Cyr, avec qai j'ai partage ma passian pnur la banne bouffe, les bans temps,
une sincère et mutuelle amitié, en plas d'an grand amaur paar nntre belle vallée de la rivière St-Jean.
Je vans aime, Linda et Narman,

slt

terra camme au ciel.
G août, 2014
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